











LIGHTING OF THE WATERSIDE SPACE 








The nighttime landscape in the waterside space has various landscapes depending on the 
combination of the city’s behaviors and waterfront lighting. In this research, we spot the landscape that 
we see on a daily basis, such as when a person is walking. It aims to guide the difference between day 
and night of the landscape, the difference due to lighting elements, the difference in urban space 
depending on the number of the people and their changes what kind of space people prefer. 





























利用される灯籠や提灯でさえも LED が利用される。. 
 
 












































図 5	 隅田川の堤防の現状 
 
 

























































	 	 	 図 11	 19 時	 	 	 	 	 	 	 図 12	 20 時 
 
 
	 	 	 図 13	 21 時	 	 	 	 	 	 図 14	 22 時 
 
表 1	 住友ツインビルの窓から光が漏れだす割合 
 19 時 20 時 21 時 22 時 
A 68.48% 66.67% 61.21% 46.97% 
B 30.50% 42.05% 39.77% 40.91% 




化は,19 時から 20 時ではほとんどない.20 時から 21 時で
多少の変化が見られ,21 時から 22 時では,非常に大きな変
化が表れる.また,19 時から 22 時では約 2/3 となる. 
b)看板による光 
	 看板照明は大きく 3 種類の照明方法に分けられる。１
つ目は、非発光の背景に文字や枠などが発光体となるも
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図 15 	 黒背景に文字と	 	 	 	 図 16 全体が発光体	 	 	 	 	  
	 	 	 枠が発光体の看板	 	 	 	 	   である看板	 	  
 
 
図 17	 非発光体に照明器具 
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